

















　Come in and sit down, please.（1）
　Don’t open the window ― it’s cold. （2）
　Put the coin in the slot and press the red button.（2）
　Don’t ask her ― she doesn’t know.（2）
　See the doctor ― it’s the best thing.（3）
祈りの言葉と詩の言葉― 　 ―2
　Have a bit more wine.（4）
　もっとも，命令文を発する話し手とそれを向けられた聞き手，あるいは














































5.1　The Wreck of the Deutschland (1)
　さて，それでは次に，ホプキンズの詩の中で使われている，神に向
けられた命令文について見てみよう。まず，長編詩‘The Wreck of  the 
Deutschland’の第 1部第 9連にそのような命令文を使った表現がある。
祈りの言葉と詩の言葉― 　 ―4
　Be adored among men,
　God, three-numberèd form;
　Wring thy rebel, dogged in den,

















































5.2　The Wreck of the Deutschland (2)




　And with fire in him forge thy will
　Or rather, rather then, stealing as Spring
　Through him, melt him but master him still;













5.3　The Wreck of the Deutschland (3)
　次の例は‘The Wreck of  the Deutschland’の第 34 連にある。
　Now burn, new born to the world,
　Double-natured name,
　……
　A released shower, let flash to the shire, not a lightning of  fire hard-hurled.










5.4　The Wreck of the Deutschland (4)
　‘The Wreck of  the Deutschland’の結びは難破で亡くなった修道女に執り
成しを依頼する祈りで終わっている5）。
　Remember us in the roads, the heaven-haven of  the reward;
　Our King back, Oh, upon English souls!
Let him easter in us, be a dayspring to the dimness of  us, 
be a crimson-crested east,






活したキリストを「自分たちの薄暗さにとっての夜明け」（a dayspring to 








　Have, get, before it cloy,
　Before it cloud, Christ, lord, and sour with sinning,
　Innocent mind and Mayday in girl and boy,































5.6　In the Valley of the Elwy
　次の例は‘In the Valley of  the Elwy’からのもので，この作品も「明るい
ソネット」の一篇だが，次のように神への呼びかけと命令文で締めくくら
れている。
　God, lover of  souls, swaying considerate scales,
　Complete thy creature dear O where it fails,







‘lover of  souls’という表現はともかく，‘swaying considerate scales’（思いや
り深い秤を動かす）は，キリスト教の神について述べた表現としては斬
新なものであったと思われる8）。語法の点では，‘considerate’は標準的には






　‘Being mighty a master, being a father and fond’という言い回しも標準的で
はない。英文法のルールからは逸脱した表現になっている。Being a mighty 





5.7　Thou art indeed just, Lord
　祈りで作品が終わる例をもう一つ挙げておく。




























1 ）命令文についての説明と例文は British Council の英語教育サイト LEARNING 
ENGLISH CENTRAL を参考にした。
　　（www.britishcouncil.org/learningenglish-central-grammar ― imperativeshtm）
2）Oxford English Dictionary には‘wring’の語義が 10 ほど挙げられているが，その中
に‘To turn or deflect (a matter) into or to something; to convert’という記述がある。
‘wring’には「懲罰」によって「改心」に至るという含みがある。
3）Oxford English Dictionary には‘wring’の語義として‘To cause anguish or distress 
to (a person, his heart, etc.); to vex, distress, rack. In freq. Use from e 1780 esp. with 
heart’という記述が載っている。
4）このような詩的言語観は，ロマン・ヤコブソン（Roman Jacobson, 1896 ― 1982）
が『言語学と詩学』において定義しようとした詩の見方に近い。ヤコブソ
ンは詩における言語使用において支配的な地位を占める機能を「詩的機能」











に組み立てられたスピーチ」と定義している。（‘Poetry and Verse,’The Journals 
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